









　　In this paper, I will discuss the significance of Wittgenstein’s analysis of 
memory to his philosophical development. The main aim of this paper is to 
examine John Cook’s view that Wittgenstein has remained a neutral monist 
and that he tried to reconcile empiricism（phenomenalism）and ordinary 
language in later years. First, I will clarify his phenomenological reductionist 
accounts of memory and his picture theory（verification principle）in his 
early and middle philosophy in relation to Russell’s skepticism about memory. 
Second, I will explain his later analysis of memory within the framework of 
his language game theory and contexualism. Third, I will consider whether 
his later accounts of memory are characterized by phenomenological 
indeterminism. Finally, I will argue the relationship between his later 
accounts of memory and his discussions on following a rule, recognizing a 
sensation, remembering a dream, recollecting an intention.
ウィトゲンシュタイン哲学の展開における記憶論の意義（4）










































































































「君は以前に話を中断させられた（Du wurdest früher unterbrochen）．
それでも今なお君はそのとき言うつもりだったことを知っている
（du weißt noch, was du sagen wolltest）か？」──もし私が，その
こと〔＝私が言うつもりだったこと〕を知っており，そしてそれを言
えば，──このことは，私は既に以前にそのときそのことを〔内心








に存在していたのである（es lag freilich schon alles mögliche in 
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続けるつも
りだった（so hatte ich ihn damals fortsetzen wollen）のだと言え
ば，このことは，私が簡単なメモをもとに或る思考過程を遂行する場
合に似ている．/ そのとき私はそのメモのようなものを解釈している
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のである．（PU-I, § 634）
ウィトゲンシュタイン哲学の展開における記憶論の意義（4）



















































































































（Ich wollte damals sagen・・・）」という表現の文法は，「私はそのとき
〔数列の〕先を続けることができただろう（Ich hatte damals fortsetzen 
ウィトゲンシュタイン哲学の展開における記憶論の意義（4）




















































































































意図（Intention）もまた伝えようとするのか？   それは，意図は，私
が行ったことの他に，なおそのとき起こっていた何か或ること（etwas, 





─ 53 ─ 8
über mich, was über das hinausgeht, was damals geschah） を伝えよ
うとするからなのである．/ 私が彼に，私が行うつもりだったこと
（was ich tun wollte）〔＝私の過去の意図〕を言えば，私は彼に私の内
































































4 4 4 4 4 4
（Absicht）に存するということは，困難なことではな
いのではないか ?   というのも，偽ることなしに正確に模倣する































































う対比（cf. BB, P. 15）である．第七節参照．
7）　Hans-Johann Glock, intending and meaning something, A Wittgentein 
Dictionary, Blackwell, 1996, pp. 183f.
8）　cf. 「随意性（Willkürlichkeit）とは意図を持つこと（Absichtlichkeit）と結
びついている．」（BPP-I, § 805）
9）　cf. 「『君はこれこれの行動をするだろうか』と聞かれた場合──私はその行動
をする理由（Gründe）とそれをしない理由（Gegengründe）とを考えてみる．」
（BPP-I, § 815）
